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レーダ雨量計を利用したニューラルネットワークによる短期流出計算
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Abstract: A surface pluviometer can measure accurate rainfall， but it is 
difficult to obtain the spatial distribution of rainfall， which is especially 
important for such a basin as mountainous area， only by ground measurement. 
The radar rain gauge is not accurate but is good at getting spatial figure of 
rainfall. To combine these two measuring methods is easy in' neural network 
computation， because it does not require the knowledge ofphysical relationship 
between quantities. The results show the improvement of f100d estimation at 



























































ここで、Pr:反射電力値， C:レ ダ定数 0.;~;39 
ノ 10-7，F:補正係数 025， B 人 Rβ ・反射強度

























A水位観測所 (3 -2) 
ここに、 S:流路勾配， W:洪水の到達速度 (m/s)， 












五ド 月 目 H寺 ~ 月 日時 時間 最大流量(m'/s) 
1983 日 15 12 8 I 18 23 84 布製 533 石田 1346 
1988 日 24。 9 26 23 72 778 1 610 
1989 日 1~ 日 4 17 78 878 1 810 
日 18 12 日 20 20 57 906 1 469 
l日90 日 17。 日 20 19 日2 1 424 2 450 
1991 6 I 2 6 I 26 23 19 196 817 
9 I liJ 14 日 16 23 82 769 879 


















































































































を6時間累加処理をし、それを入力としたネット 皇 O 地上5地点十レダイ30







































































































































































一，，-(予測流量(t)一実現IJ流量(t)手Ef = l_ I  J ""'J/}\~_~\~I .;;X:; ""'J')1l.~\ '1 )固 H ・H ・. (3-3) 
n -、 52浪1)ピー ク流量 ノ
Ep= 予測ピー ク流量一実現lピー ク流量 。........(3-4)
実測ピー ク流量
ここで、 n 時間数、 t 時間
表3 流出予測j計算誤差
解析方法 波形誤差 ビク誤差
地上5地点(影響時間日時間) 0.0189 0.143 
地よ5t也点+レーダ(影響時間6時間) 0.0152 0.137 
地上5地点+レダ
(洪水到達時間考慮 e影響時間6時間) 0.0146 0.133 
地上5地点+レーダ
(洪水到達 慮・影響時間24時間) 0.0125 0.123 
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